





































































































































































































































































































































































































































































































































































⑤  Type 2, 4を中心として、碗型・鉢型器形のもの
には、胴部外面の下方を中心にして、箆削り
痕が残るものがみられる（図18-9, 10）。
















































分散型X線分析法（Scanning Electron Microscope - 

































































SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O
平均値 63.6 2.0 26.2 4.9 0.3 1.1 0.4 1.6
標準偏差 1.9 0.3 1.3 0.8 0.1 0.2 0.2 0.2
平均値 49.5 0.9 11.2 8.9 2.7 23.5 1.7 1.7
標準偏差 5.2 0.1 1.7 2.0 0.7 7.0 0.3 0.5
土器 平均値 54.7 1.1 13.7 7.5 3.2 16.0 2.0 1.3
（マールクレイ） 標準偏差 2.2 0.2 1.0 0.6 0.1 3.5 0.4 0.2
土器 平均値 62.1 1.6 15.8 10.1 2.5 4.0 1.9 1.7
（ナイル沖積土） 標準偏差 0.6 0.3 0.8 1.2 0.2 1.0 0.4 0.3
平均値 61.3 1.9 28.1 5.4 0.5 1.0 0.3 1.6
















図20: Al2O3 vs SiO2 図21: Al2O3 vs Cao
表 3-1: 定量分析結果⼀覧 


































SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O （％）
1-1 67.4 1.5 24.9 3.5 0.3 1.0 0.2 1.3
1-2 61.6 2.3 27.4 5.5 0.3 1.0 0.3 1.6
1-3 61.5 1.9 27.5 5.2 0.4 1.1 0.5 1.9
1-4 65.9 1.5 26.5 3.4 0.3 0.9 0.2 1.3
1-5 66.6 1.8 25.1 3.9 0.2 0.9 0.2 1.2
1-6 61.7 2.1 27.4 5.3 0.4 1.2 0.4 1.6
1-7 61.6 2.1 26.2 5.5 0.5 1.8 0.4 2.0
1-8 63.8 1.7 26.8 4.3 0.3 1.1 0.4 1.6
1-9 63.8 1.7 27.0 4.2 0.4 1.0 0.4 1.6
1-10 65.9 2.2 24.5 4.8 0.1 1.1 0.1 1.3
1-11 63.3 1.9 27.7 4.0 0.2 1.0 0.3 1.6
1-12 62.7 2.0 25.9 6.4 0.3 1.0 0.1 1.5
1-13 64.3 1.6 25.7 4.8 0.6 1.4 0.3 1.3
1-14 60.9 2.5 27.6 5.7 0.2 1.1 0.2 1.8
1-15 63.0 1.9 26.9 4.7 0.2 1.4 0.7 1.2
1-16 62.2 2.0 27.7 4.8 0.3 1.0 0.4 1.6
1-17 68.3 1.7 22.9 4.2 0.2 1.0 0.4 1.3
1-18 63.5 2.0 26.3 4.8 0.2 1.2 0.5 1.6
1-19 65.0 2.0 24.0 4.9 0.3 1.4 0.3 2.1
1-20 66.1 1.9 23.7 4.5 0.3 1.3 0.5 1.6
1-21 62.4 2.1 26.4 5.7 0.4 1.1 0.4 1.6
1-22 62.6 2.0 27.5 4.8 0.2 1.0 0.3 1.5
1-23 63.0 2.1 27.1 4.6 0.2 1.0 0.4 1.6
1-24 63.8 2.1 23.8 5.8 0.4 1.5 0.5 2.0
1-25 61.6 2.2 27.4 5.6 0.2 1.0 0.3 1.6
1-26 63.3 1.9 26.3 5.5 0.3 1.1 0.3 1.5
1-27 66.4 1.7 25.0 4.0 0.3 1.0 0.4 1.3
1-28 64.3 2.1 25.9 4.4 0.2 1.4 0.2 1.6
1-29 64.5 1.9 25.0 4.3 0.4 1.1 0.9 2.0




Note: 全鉄（ΣFe）の定量値は FeO で表記した。
最初期の
施釉陶器
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O （％）
1-31 61.8 2.2 26.1 6.6 0.3 1.1 0.2 1.8
1-32 63.0 1.8 27.0 5.1 0.2 1.2 0.3 1.4
1-33 62.4 2.0 27.2 4.9 0.3 1.1 0.7 1.5
1-34 63.8 2.2 25.6 5.2 0.1 1.1 0.2 1.6
1-35 60.9 2.7 25.6 7.1 0.2 1.3 0.3 1.9
1-36 62.7 1.9 27.4 4.7 0.3 1.5 0.3 1.4
1-37 61.7 1.9 28.1 5.3 0.2 1.0 0.2 1.5
後続の
施釉陶器
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O （％）
2-1 50.1 0.8 11.6 10.1 2.7 21.2 1.6 1.9
2-2 51.7 0.8 12.1 9.0 3.1 19.5 1.6 2.2
2-3 51.7 0.9 11.2 9.1 3.0 21.2 1.4 1.4
2-4 52.1 0.9 11.0 9.9 2.7 20.3 1.2 1.8
3-1 44.7 0.6 7.8 6.6 1.5 34.8 1.8 2.2
3-2 51.0 1.0 11.1 11.5 2.4 19.4 1.5 2.1
3-3 45.8 0.7 9.3 7.0 1.5 31.1 2.2 2.4
3-4 41.1 0.9 9.9 7.9 2.2 34.7 2.0 1.3
3-5 37.6 0.9 9.3 7.0 1.8 40.0 1.9 1.5
3-6 51.0 1.0 12.9 9.4 3.0 19.5 1.8 1.5
3-7 46.8 1.0 12.4 11.0 2.6 23.1 1.1 2.0
3-8 52.9 0.8 12.2 7.0 3.7 20.7 1.3 1.3
3-9 58.3 0.9 12.1 5.3 3.6 16.9 1.8 1.2
4-1 44.6 1.2 10.8 13.0 2.3 24.4 1.9 1.8
4-2 53.6 0.9 9.9 11.2 2.4 17.8 1.6 2.6
4-3 48.7 0.8 9.3 9.5 2.5 25.3 2.2 1.8
4-4 54.5 0.9 14.4 7.7 3.6 16.0 1.9 0.9
4-5 54.2 0.9 14.0 7.1 3.5 17.1 1.7 1.5
土器
（マールクレイ）
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O （％）
M-1 52.8 1.0 13.1 7.8 3.4 18.0 2.1 1.2
M-2 57.0 1.2 13.2 6.8 3.2 15.0 1.7 1.2
M-3 55.3 1.1 15.3 7.8 3.2 13.0 2.6 1.5
M-4 56.3 1.4 14.1 8.2 3.0 13.0 1.7 1.6
M-5 52.1 0.8 12.8 6.8 3.3 21.0 1.9 1.1
土器
（ナイル沖積土）
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O （％）
N-1 61.6 1.6 15.9 9.0 2.6 5.7 1.9 1.7
N-2 61.6 1.4 16.8 11.1 2.6 3.2 1.7 1.6
N-3 62.9 1.4 16.1 8.6 2.7 3.5 2.6 2.2
N-4 62.6 1.5 14.7 11.0 2.3 4.2 1.6 1.6
N-5 61.9 2.2 15.5 11.0 2.4 3.4 1.5 1.6
赤色光沢
土器
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O （％）
R-1 58.5 1.7 29.8 6.3 0.6 1.0 0.4 1.7
R-2 63.1 2.0 25.7 5.8 0.4 1.0 0.2 1.7
R-3 62.0 2.0 28.3 4.3 0.4 1.1 0.5 1.5




 （変数には測定した 8 元素（SiO2,TiO2, Al2O3, 
FeO, MgO, CaO, Na2O, K2O）を⽤い、各変数は
Z 得点で標準化。距離尺度には、標準化ユークリッド
平⽅距離、 
分析⼿法は Ward 法を選択） 
変数には測定した8元素（SiO2,TiO2, Al2O3, 




















































































































































































































































































たと考えられており（McNally and Ivančica 2000; 


















































































































































































































































































11 従来研究において、最初期の施釉陶器は、比較資料として数点ずつ分析に供されるのみである（Jones 1980; Mason 














がって、算出した値は一個体の性質を示すものではない。分析条件は、加速電圧 : 20 kV, フィラメント電流 : 100 μA～






が可能であった資料に限り、偏光顕微鏡観察用に作成した薄片資料を分析に供した。分析条件は、加速電圧 : 40kV, 
電流 : 50mA, ターゲット : Cu, 単色化 : モノクロメーターを使用 , ステップ幅 : 0.01°, スキャンスピード : 5°/1minである。
15 分析装置はRigaku製X-RAY DIFFRACTOMETER Rint UltimaⅢを用いた。測定データの解析にはRigaku製
Rigaku Data Analysis Software PDXL2を用いた。
16 得られた値は主成分8元素（SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, K2O）で100%になるようZAF補正を用い
て算出した。5回測定を行い値の近い3測定の平均値を算出した。産業技術総合研究所（Geological Survey of Japan: 










19 XはCa, Na, Fe2+, Zn, Mn, Mg, Li。Yは Cr, Al, Fe3+, Mg, Mn, Sc, Ti, V, Fe2+で表される。
20 タイトは鉛の含有量から次の4タイプに釉薬を分類している。
 AL: アルカリ石灰釉 （<2 wt% PbO）, LLA: 低鉛－アルカリ釉（2.0–9.9 wt% PbO）, 
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